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In this study, we try to categorize and classify the previous 
cases of university-regional cooperation. Based on this, 
we will deepen our discussion on the future collaboration 
between the Settaya district and Nagaoka Institute of 
Design （hereinafter NID）.  At the same time, we conduct 
a experiment and a survey to find the possibility of uses 
of Settaya area . The experiment is a challenge of up-
cycle prototyping by using abundant goods at Settaya 
area designed by NID students. And basic awareness 
survey among participants of citizen workshop at NID are 
conducted. All those works are recognized as the basic study 








































































































査対象として選択し、2018 年８月～ 10 月の間ヒアリング
を行った
　① 新潟大学（2002 年～ 2018 年現在）
　② 横浜市立大学［金沢区役所］（2013 年～ 2018 年）
　③ 金沢工業大学（2006 年～ 2017 年）
　④ 新潟県立大学（2017 年～ 2018 年）
　⑤ 関西学院大学（2009 年～ 2018 年）
　⑥ 横浜市立大学（2013 年～ 2018 年）
　⑦ 横浜国立大学（2011 年～ 2018 年）
　⑧ 一橋大学（2003 年～ 2018 年）



















































































































































































































































































































































（３）  抜い樽隊とは、2009 年から毎年２～３回行う、機那
サフラン酒本舗の建物、庭の清掃ボランティアの事
を指す。地域住民、摂田屋こへび隊、摂田屋地区関
連企業などから 30 人から 60 人ほどが参加し、活動
後の交流会で参加者は親睦を深めている。
